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Photonic band gap and s位。ngphoton localization in mesosωpic -sca1ed optica1 
αvities wi出 periodicor aperiodic waveguide s仕uctureshave been副la1yzedthrough 
a numerica1 approach. The appro活mationme也.odbased on白emethod of 
separation of varlables is applied to 2 -dimensional mesos∞'pic-scaled optica1 
waveguide s仕uctureswi白羽riousindex dis仕ibutions組 dca吋tygω，me凶邸.百le
res叫飴泊dicate白atfor血eperi叫icca'吋.tiespho句nicband gap is broken by higher 
凶 nsversemodes with 1arger index dis仕ibutionswhi1e s位。ngphoton 10α1ization is 
a1ways found even in mu1ti一回nsversemode ∞ndition for也eaperiodicαv悩邸，
since photon localization depends on1y on pro拠出回 of回chresonant mode. From 
these resu1ts， fabriα.tion of photonic band gap device wi也 waveguides飢lct町emay 
be more dificu1t白anthose wi血 bulkor layered s仕uc知re，while白紙 ofstrong 
photon localization de'吋.cewi1 be much easier and more effective. The interaction 
between localized state and 自主.ended state is easi1y achieved by using 






























































光導波路の全幅はTwである。共振器のi(i = 1-N)番目の領域のコア部の屈折率は nωei、ncore 
の変化する境界の位置を Iiとし、上下のクラッド部の屈折率はそれぞれnUDDer' n bwerで‘ある oupp •• D 
また、壁面の境界条件は電気壁とした。
この共振器を変数分離法 (Sv法)で解析する O 共振器をコア部の屈折率変化に応じた方形領
域に分割し、各領域の電磁界を変数分離形で表す。時間依存性をexp(jωt)、共振器のi番目を無
限に長い導波路と仮定したときの第m次モードのx軸方向の界分布をfム(x)、z軸方向の伝搬定数
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連続する 1組のA領域とB領域の和は一定長であり、これを 1ユニットと考える O 本報告では100
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図3 周期・非周期導波形共振器の2次元モデル (a)周期モデル (b)非周期モデル
ユニット (N=200) とした。横モード数は、対称3層構造の場合はTE-evenでは3モードで近似
し， TE-oddヤは 2モード近似、非対称3層構造の場合は 5モード近似とした(付録A参照)。以下に、
解析結果を示す。
3.1 Nakayamaらの共振器パラメータによる解析
本節では共振器の形状と屈折率分布をNakayamaらのものと同一(d A =900 A， d 8=2700 A. T A 




共振器を対称3層構造 (nA=2.5， n 8=2.0， n c= n D=1.5)とした周期構造 (α=oA)の場



































図5 2次元3層対称構造非周期導波形共振器の共振周波数スペクトル (Nakayamamodel) 
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. a =60oA 

























2到 3∞ 350Frequency(THz) 2却 300 3到Frequency(THz) 
(b) 
図7 2次元3層対称構造周期・非周期導波形共振器の状態密度分布 (00S) 
(a) TE-evenモードのNakayamaらとの比較 (b)全モードの状態密度
4∞ 400 2却 3∞ 350Frequency(THz) 
非対称3膚荷造の場合






















られる D 図9は状態密度分布であり、 TE、TMモードでフォトニックバンドギャップカず存在するこ
とが判る。







4以3250 3∞ 350 
'requency(THz) 250 300 350 Frequency(THz) 
2次元3層非対称構造周期・非周期導波形共振器の状態密度分布 (D0 S) 
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α=oA 258.125THzα=oA 258.9375THz 
O 
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路長をほぼ一致させて等価的に基板部と上部層を厚くした場合(dA=550A. ds=1600A. TA= 
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